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は 497,693.であり、要素数は 247,565.となった。 
  Fig.2 に計算による固有モード形状を示す。色は変位を
表し、赤い程大きく、青い程小さい。 
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Fig.3  1st  Experimental Modal Shapes (free support) 
(left: displacement mode    right: strain mode) 
 
  
Fig.4  1st  Experimental Mode Shapes (fixed support) 







Table1. Natural Frequency by Experiment (Free Support) 
mode.number 変位モード(Hz)誤差(%) 歪モード(Hz) 誤差(%) 計算値(Hz)
1 338.4 3.55 338.0 3.43 326.8
2 365.7 7.91 365.3 7.79 338.9
3 428.4 3.75 431.3 4.46 412.9
4 593.7 10.60 592.8 10.43 536.8
5 719.6 2.59 718.4 2.42 701.4
6 730.2 729.3
7 910.6 -6.12 970.0  
 
Table2. Natural Frequency by Experiment (Fixed Support)  
mode.number変位モード(Hz)誤差(%) 歪モード(Hz) 誤差(%)計算値(Hz)
1 109.2 -2.93 110.8 -1.51 112.5
2 200.6 0.20 200.1 -0.05 200.2
3 393.8 -1.50 394.9 -1.23 399.8
4 430.8 3.98 430.0 3.79 414.3
5 729.0 3.93 717.5 2.30 701.4




















する形で行った。計測点は 8 点、測定周波数 1000Hz、サ
ンプリング点数 8192 とした。今回の実稼動実験では応答
点を固定し周波数を 300rpm から 2400rpm まで 300rpm 刻






Fig.5  Operation Test Equipment 
  
Table.3  Natural Frequency by Experiment 4.2 実験結果 
Fig.6 実稼動試験により得られた歪のパワースペクト
ルを、縦軸をモーターの回転数とし、等高線図として示










1次モード 107.5 -3.0 103.1 -6.9 110.8
1次(対称)モード 120.9 9.1 128.1 15.6


















Fig.6 Power Spectral Density Function 
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A final purpose is determing vibration characteristics at the time of running for the rotating structure which 
had difficulty with the measurement by the experimental modal analysis that we used conventional 
acceleration pickup. Therefore we perform experimental modal analysis using strain gauges and find vibration 
characteristics. In addition, we find vibration characteristics from calculations and elucidate a vibration 
phenomenon from both sides of experiments and calculations. 
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